















Changes and perspectives of rural areas as the base of human 
lives under globalization





　　This article scrutinized how the study on sustainability of rural society should be designed under such 
circumstances that rural societies are drastically changing and declining under the progress of economic 
globalization.
　　Considering the principle mode of production in rural life based on full utilization of local resources 
formulated by nature and human interaction for generations, its change and the reason, “modernization” 
strongly promoted by governments changed the mode of production and resource utilization, and shift to 
consuming society has been spurred by economic globalization. Negative effects such as lowered value 
of local wisdom unique to the locality, decrease in rural population, decline of community management, 
environmental damage by excessive and skewed use of resources was caused, but on the other hand, 
some positive changes are observed such like the increase of the alternative ways of life for depressed 
people under oppressive society. In addition, the globalization of communication promoted the coalition of 
individuals who used to be lonely stragglers in the locality.
　　Lastly, under such overwhelming influences by globalization on rural society, the prerequisites for 
rural society to be able to gain bargaining power, to maintain autonomous and unique livelihood in rural 
areas was examined.
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く 7 月下旬に収穫）、深水稲（11 月に収穫）や黄








































































































































































































































































は、2004/5 年には、1992/3 年の 4 倍になってい




都ダッカは、1980 年には 320 万人だった人口が、
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グローバリゼーション下における生存基盤としての農村
2005 年には 1430 万人と急速に膨れあがり、世界
有数のメガシティとなった（UN, 2011）。都市部
のあちこちには、巨大なスラムが形成され、その




用を創出している縫製工場では、2010 年 11 月よ
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他の地域の �民主































































１） 国土交通省．H19．平成 18 年度「国土形成計
画策定のための集落の状況に関する現況把握調





３） 1954 年 3 月に調印された MSA 協定のひとつ（余
剰農産物購入協定）。54 年 7 月には、PL480（農
産物貿易促進援助法。別称、余剰農産物処理法と
も呼ばれた）が引き継ぐ。











８） 日本の約 4 割の国土（14 万 4 千平方キロメートル）
に、約 1.5 億人（2008）を抱え、その約 7 割が
農村に住むといわれる。農村では、一人あたり
の耕地面積は 10 アール、耕地をもたない世帯が
























ている（Daily Star. 2010-11-23. �One killed, 50 
hurt as villagers clash with fish farm goons�）
15） Indian Resource Center �Water Rights� Tour 

































局（Bangladesh Rural Development Board）、
バングラデシュ農村研究アカデミー（Bangladesh 
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